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Summary 
 This study aimed to clarify the differences in after-school childcare according to the scale of the childcare 
group and the floor plans. The findings from three surveys are as follows. 
1) There is a tendency for the number of children related to the number of primary school zones. 
2) From the questionnaire, as the number of children increases the area per child decreases and this leads to 
negative effects such as overcrowded conditions especially where more than 50 children. 
3) The hearing survey showed that the usage of the facility`s space differed according to the group scale. In 
the case of an adequate scale; 40 children or less, children can play freely anywhere they like. In the case 
of an acceptable scale; from 41 to 70, children can play with no trouble by separating groups into different 
rooms. In the case of a large scale; over 70, children play not only in their rooms but also in the hallways 
and outside. 
4) From the observation survey, it seems that there are differences in the combination of children`s play 
groups between the case of 30 children with 3rooms and the case of 60 children with 2 rooms and 1corner. 
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所は 138 か所あり、設置率は 81%と、全国（93%）
に比べてやや低い状況にある注 4)。従来小学校敷地
内に設置されてきた学童保育施設は、1978 年以降










































































































































表 2 調査対象施設の基本属性 
 
 






N=19 N=13 N=2 N=34
公設民営 13 12 2 27
民設民営 5 2 0 7
児童館 15 1 0 16
複合施設 0 10 0 10
寺・教会 2 1 0 3
小学校 1 2 2 5
〜40人 2 1 0 3
41〜70人 13 10 0 23
71人〜 1 1 1 3
不定 1 0 1 2
不明 1 2 0 3
〜30人 4 2 0 6
31〜50人 3 2 0 5
51〜70人 8 6 0 14
71人〜 3 4 2 9
1校区 4 5 0 9
2校区 9 5 0 14
3校区〜 2 4 2 8
不明 2 0 0 2
3人 1 0 0 1
4人 12 8 0 20
5人 4 2 0 6
6人 1 1 1 3
7人〜 0 3 1 4
接地 15 6 2 23
非接地 3 8 0 11
〜150㎡ 1 0 2 3
151〜200㎡ 4 2 0 6
201〜250㎡ 7 4 0 11
251〜300㎡ 3 4 0 7
301㎡〜 3 4 0 7
2室 0 0 1 1
3室 2 3 1 5
4室 12 4 0 16
5室〜 4 7 0 11
ワンフロア 10 10 2 22
複数フロア 8 4 0 12
複数あり 0 3 2 5
あり 17 11 0 28
なし 1 0 0 1
あり 18 14 0 32
なし 0 0 2 2
あり 18 14 1 33
なし 0 0 1 1
あり 14 11 0 25
コーナーあり 3 3 0 6
なし 1 0 2 3
あり 8 5 1 14
なし 10 9 1 20
２室型 1 0 2 3
２室１Ｃ型 1 3 0 4
３室型 12 4 0 16
























































28.74 ㎡/、最小 1.04 ㎡/人と、施設により大きく
異なる。専用施設型ではいずれも１人当たりの床
面積が 2 ㎡/人に満たない。 
 図 3 は登録児童数と子ども１人当たりの生活室 
図 4 集団規模別、所外保育の実施頻度 
図 5 平面構成タイプ別、所外保育の実施頻度 
 
の床面積の関係を示している。最大 8.5 ㎡/人、最
小 0.51 ㎡/人、平均 1.24 ㎡/人であり、ガイドラ
インに示された「児童１人当たり 1.65 ㎡/人以上」












   図 2 登録児童数と子ども    図 3 登録児童数と子ども１人当たりの生活室の床面積 






















































図 6 集団規模別、クッキングの実施頻度 
図 7 平面構成タイプ別、クッキングの実施頻度 
 
表 3 集団規模に関する指導員のコメント 
 
図8 集団規模別、所在把握のしやすさ 








































図 12 集団規模別、子ども同士のタテの関係 
図 13 平面構成タイプ別、子ども同士のタテの関係 
 



















































































表 6 ヒアリング調査対象施設の概要 
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けで、対象が 4〜6 年生であったが、2009 年度か








































































3) ヒアリング調査から、自由遊びにおける遊戯室の使われ方や保育の仕方は集団規模により差異がみら  
れた。適正規模（40 人以下）の事例では、子どもは好きな場所で自由に遊んでいたが、許容規模（41
人〜70 人）の事例では、遊びグループによって部屋を分けることでトラブルなく遊べていた。大規模
（70 人超）の事例では、部屋の中だけでなく、廊下や施設外にも広がって遊んでいた。  
4) ３室で 30 人規模の事例と 1 コーナー付き 2 室で 60 人規模の事例の観察調査から、子ども集団の構成  
に差異があることが伺えた。  
(14)
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